





Genetic and Environmental Factors A日ectingBirth Weight 
and Weaning Weight of Beef Calves. 
by 
Kazuo KuMAZAKI and Teruo MATSUO 
Laboratory of Animal Breeding, 
Faculty of Agriculture. 
Summary 
The preweaning records of 525 calves of Japanese breed of cattle were analyzed to 
evaluate the genetic and environmental influence on birth weight and adjusted 180-day 
weaning weight. 
The influences of sex, season of birth and age of dam were evaluated for birth weigth 
and weaning weight. 
Two methods of sex adjustment were compared and the additive correction by an equa-
- iJB -
ti on of the form, fl= B 十万互（H-H)was found to be more appropriate than the multi-
plicative correction representing the ratio of sex means. 
The interaction effects of sex×age of dam and sex×season of birth were not signif-
1cant. 
The birth weights of calves increased with age of dam until 6 to 9 years of age and 
then declined. Also the weaning weights of calves increased with age of dam to a max・
imum at 6 to 7 years of age and then declined. 
The average birth weights of calves born in the autumn were somewhat lower than 
those of calves born in the other seasons, while for calves born during the autumn and 
the winter, the average weaning weights were higher than during the spring and the 
summer. 
The records were adjusted for these enviromental effects and the components of var-
iance and covariance were estimated by the paternal half-sib analysis. 
The estimate of heritability was 0.55士0.17for birth weight and 0.19 ± 0.11 for 
weaning weight. The genetic, environmental and phenotypic correlations between two 























お，加算補正の場合には， Masonet al (1958）及び Kochet al (1959）の方法IL従い，次の式を用
いた









子牛の出生季節は春： 3月， 4月， 5月生れ，夏： 6月， 7月， 8月生れ，秋； 9月， 10月， 11月
生れ，冬： 12月， 1月， 2月生れに分類した．













生 時 体 重（kg) 補正離乳時体重（kg)
母牛の年令 雄 雄
均 ｜ 醐 ｜ 雌平頭数｜平
差 差
均 均
2～ 3才 48 25.8 41 24.3 135.2 41 126.1 9.1 
4 26 27.6 43 25.0 2.6 26 144.5 43 127.8 16. 7 
5 25 2泡.o 35 26.2 1. 8 25 141. 0 35 132.6 8.4 
6～ 7 47 28.9 67 27. 1 1. 8 47 144.5 67 131. 2 13.3 
8～ 9 43 29.5 37 27. 1 2.4 43 139.2 37 132.2 7.0 
10～1 I 24 27.6 22 27.4 0.2 24 137.0 22 130.0 7.0 
12～ 37 27. I 33 26.5 0.6 37 135.5 33 130. 7 4.8 
分 散 分 析
生 時 体 重 補正離乳時体重
変動 因
度｜平 度｜平自 由 均 平 方 自 由 均 平 方
性勺年令｜｜  
352.88※※ 12494.85※※ 
母牛の 6 107. 63※※ 6 532.44 
性倒×母牛 6 1. 65 6 302.87 
511 13.36 511 383. 18 











































































































kg I kg I % 






kg[ kg[ % 






13.5 17.60 130.I 13.2 3.46 26.2 278 雌
これらの値から加算補正のための式を求めると，次の通りである．
生時体重 : B= 27. s+L 127(H-26. 2) 
離乳時体重： /J= 139. 4+ 1.228 (H 130. 1) 













生 時 体 重 離乳時体重（180日令補正）
補正方法
値｜標平 均 準 偏 差 平 均 準 偏 差
加算補正 27.8 3.90 139.4 21. 62 
kg 















出 生 季 節
母牛の年令 計
春 夏 秋 長ι
2～ 3才 13 - 347.9 20 - 510.8 24 - 611.6 32 - 821. 3 89 - 2291.6 
4 19 - 514.4 19 - 508.9 17 - 454. 1 14- 377.3 69 - 1854. 7 
5 16 - 453.4 17 - 465.8 8 - 201.0 19 - 552.4 60ー 1672.6
6～ 7 35 - 1007. 8 36 - 1066. 1 13 - 356. 7 30 - 855.6 114 - 3286.2 
8～ 9 22 - 652.4 27 - 814. 1 17 - 465.0 14 - 406.4 80 - 2337.9 
IO～l I 14 - 404. 1 9 - 249.5 7 - 176. 3 16 - 473.6 46 - 1303.5 
12～ IO - 281.2 20 - 566.0 12 - 321. 7 25 - 679.6 67 - 1848.5 
計 ｜印 刷 2い48- 4181.2 I 98ー揃4 1150 - 4166 2 1527ー附5.0
第5表から最小自乗法によって，次の方程式が成り立つ．
129ii1+13b1+19b2+16b3+35b4+22bs+l4b6+10b1=3661. 2 
148ii1+20b1十10b2+17 b3+36b4+27 bs+ 9b6+20 b1=4181. 2 
98ii1+24b1十17b2+ 8b3+13 b4+17 b5+ 7 b6+ l2b1=2586. 4 




l6a1+17 a2+ 8a3+l9a4+60b3=1672. 6 
35a1+36a2+13a3+30a4+114b4=3286.2 
22a1+27a2+17ゐ＋14ゐ＋80b5=2337.9 









bi= -1. 8928 
b2=-0. 8319 
b3= 0. 0146 












731. 90-60. 15=671. 75 
｜自由度l平因動変
























+ 2.8 kg 




































減少している．生時体重lζ対する母親の年令の影響については， Burrisand Blunn (1952), Brinks 
et al (1962), Koch and Clark (1955）も同様の事実を認めている．母親が初産または2産のとき子
牛の生時体重が小さいのは，母体の発育がまだ十分に完成していないことによるものと考えられ
る．
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達する年令が6～10才の間であるためとしている. (Koger and Knox 1954, Koch and Clark 




ものより離乳時体重が優れているという成績が多い. (Cundiff et al 1966, Marlows et al 1965, 





















生 時 体 重 離乳 時体重
自由度
平方和｜平均平方 平方和｜平均平方
495 6513.05 220064.26 
2 3.87 I. 94 15885.56 7942. 78※※ 
31 I 163. 13 37.52※※ 20809.96 671. 29※ 






変 動 因 自由度 共分散の織成
積
全 体 495 12554. 79 
年 次 問 2 -245. 32 
年次内父牛問 31 2134.97 
半きょうだい間 462 10665. 14 
侃i考 I. ※ P<0.05，※※ Pく0.01
2. K。＝13.98頭






























号 i 生ぺb）体重 l 離乳（~）体重｜生時体問？時体重
VGw 7.44 
遺 伝 VGw 78.52 
CVGbGw 13. 12 
VEb 5.99 
環 境 VEw 338.01 
CVEbEw 13.24 
Vxb 13.43 












rGbGw = 0.543 
rEbEw = 0.294 
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